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The Return of the Native???? ‘return’ ?????
???????
????
『帰郷』（The Return of the Native, 1878）1 は、トマス・ハーディ（Thomas 






























The July sun shone over Egdon, and ﬁred its crimson heather to scarlet. It 
was the one season of the year, and the one weather of the season, in which 








があり、ユーステイシアのかがり火だけは、“Save one; and this was the near-






が浴びる場面で、“Let me look right into your moon-lit face, and dwell on every 
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エグドン・ヒースにとって風は、“the wind was its friend.” (11) とあるように、
大地を包み込みながらあらゆるところに吹き渡り、大地からさまざまな音を
生み出す力を持つ。
レイモンド・チャプマン（Raymond Chapman）も “The many voices of the 
wind are described in a long passage in The Return of the Native....”3 と述べ、風の
描写について指摘している。風は、次の描写に見られるとおり、大地に生息
する ‘heath-bells’ (55) の小さなラッパ型に開いている花の 1 つひとつの房に、
出入りを繰り返すことで、かすかな音を集め、調べを奏でている。
[O]ne perceived that each of the tiny trumpets was seized on, entered, 
scoured, and emerged from by the wind as thoroughly as if it were as vast 





さらに人間の足音なども例に挙げ、それらを “a sort of invisible ‘stuff’”4 と表
している。
The first concern of this chapter is natural and incidental sound, as 
of wind, rain, thunder, flowing water, animals, birds, insects, clocks, 
machinery, vehicles, footsteps, banging doors. Such effects are so common 
in Hardy’s fiction as to become a significant narrative element, a sort of 
invisible ‘stuff’. If, as has often been claimed, his novels are cinematic, 
such noises provide a soundtrack.
このように、風から生じる音などは、ハーディの作品の中では大きな存
在であり、聴覚を通して、想像力をも掻き立てるほど重要な要素なのだと
いえる。ウォルター・アレン（Walter Allen）も、“This secret life of the heath 
Hardy describes again and again, with all the powers of eye and ear for nature in 

















である。『日蔭者ジュード』（Jude the Obscure, 1895）のジュード・フォーリー






















Assuming that the souls of men and women were visible essences, you 




A blaze of love, and extinction, was better than a lantern glimmer of the 
same which should last long years. (69)
詩「蛾の合図（エグドン・ヒースで）」（‘The Moth-Signal（On Egdon 
Heath）’）7 は、蠟燭の炎の中で一匹の蛾が燃えていく様子を、｢私｣（‘I’）が語っ
たものである。
‘O, I see a poor moth burning
In the candle ﬂame,’ said she,
‘Its wings and legs are turning






The moth made towards the candle upon Eustacia’s table, hovered round it 
two or three times, and ﬂew into the ﬂame. (260)
この蠟燭の炎と蛾の描写は、次のガストン・バシュラール（Gaston 
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Bachelard）の『蠟燭の焔』（La Flamme d’une Chandelle）8 の炎（la ﬂamme）と
蠅（la mouche）の描写を彷彿とさせる。
Quand la mouche se jette dans la ﬂamme de la chandelle, le sacriﬁce est 








また、サイモン・ガトレル（Simon Gatrell）は、次のように “music and 
dancing” が ‘emotion’ の誘因となるものであると指摘し、『帰郷』において 2
つの重要なダンスの場面を取り上げている10。
The twin forces of music and dancing are clearly important to Hardy as 
catalysts or efﬁcient conductors of emotion; and to conclude this brief essay 
I should like to look in a general way at some similar passages in other 
novels.
There are two important dances in The Return of the Native, the ﬁrst on 
Christmas-eve at Mrs. Yeobright’s, and the second a gipsying in late August 







To dance with a man is to concentrate a twelvemonth’s regulation ﬁre upon 






へと自分の心の状態が変わりつつあること（at the modulating point） に気が
つくのである。
But this [=the dream] detracted little from its interest, which lay in the 
excellent fuel it provided for newly kindled fervour. She was at the 
modulating point between indifference and love, at the stage called having 






い状態になっていた。そして、次の引用で、“her face rapt and statuesque” と
表されているように、ユーステイシアの顔の表情が感情によって変わること
がないほど、ユーステイシアはダンスに心奪われていることは明らかである。
Eustacia floated round and round on Wildeve’s arm, her face rapt and 
statuesque; her soul had passed away from and forgotten her features, 
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which were left empty and quiescent, as they always are when feeling goes 
beyond their register. (253)
くるくると円を描くように舞うユーステイシアとワイルディーヴの 2 人の




Thus, for different reasons, what was to the rest an exhilarating 




The dance had come like an irresistible attack upon whatever sense of social 
order there was in their minds, to drive them back into old paths which were 
now no longer regular. (254)












のといえる。しかも、“La ﬂamme est une verticalité habitée.”13 と記しているよ
うに、炎は生命を宿し、垂直性を有しているとも述べている。『帰郷』にも、
“These [=the bonﬁres] tinctured the silent bosom of the clouds above them and lit up 

















She held the brand to the ground, blowing the red coal with her mouth 
at the same time. It faintly illuminated the sod, and revealed a small object, 
which turned out to be an hour-glass. She blew long enough to show that 
the sand had all slipped through.





また、ハーディはアーサー・ホプキンズ（Arthur Hopkins）に宛てた手紙 14 
の中に、次のように “the rebelliousness” という性質を取り上げて、ユーステ
イシアが魅力ある女性であると記している。
Aug 3. 78
I think Eustacia is charming - she is certainly just what I imagined her to be, 




ステイシアはエグドン・ヒースのことを、ディゴリ ・ーヴェンには ‘a jail’ (91) 
と、クリムには “a cruel taskmaster” (183) と、ワイルディーヴには “’Tis my 





Her prayer was always spontaneous, and often ran thus: “O deliver my 
heart from this fearful gloom and loneliness: send me great love from 







Moreover to light a ﬁre is the instinctive and resistant act of men when, 
at the winter ingress, the curfew is sounded throughout Nature. It indicates 
a spontaneous, Promethean rebelliousness against the ﬁat that this recurrent 













As the wax dropped into the fire a long flame arose from the spot, and 








?????? ?I have come home....? ????????
エグドン・ヒースで生まれ育ち、パリに行き、パリで何年かを過ごした
後、帰郷し、再びエグドン・ヒースの土を踏んだクリムは、“I have come 




のではなく、“my business was the silliest, ﬂimsiest, most effeminate business that 
ever a man could be put to.” (168) と語るように、パリでの宝石商の仕事に充実
感や達成感が見出せず、向上心が生まれないことを自覚したため、エグドン・
ヒースに学校を開設し、何か役に立つ仕事をしたいという考えから生じたも
のであった。母親の ヨーブライト夫人に、“I am going to take an entirely new 
course.” (172) とか “I want to do some worthy thing before I die.” (172) と語るよ
うに、新しい生き方を見出す出発点として、人生の原点でもあるエグドン・
ヒースにクリムは帰ってきたのである。
クリムは教師という新たな仕事を選び、“But with my system of education, 























“To my mind it is most exhilarating, and strengthening, and soothing. I 
would rather live on these hills than anywhere else in the world.” (183)
愛犬ウェセックス（Wessex）が語り手である詩「我が家の人気者」（‘A 
Popular Personage at Home’）16 は、ハーディが動物たちに深い愛情を注いでい
たことを明らかにするものであるが、四季おりおりに自然の様相を織り成す
エグドン・ヒースには、人間の他に呼吸するさまざまな生き物が生息してい
るのである。マイケル・アーウィンが “Animals and birds play a signiﬁcant part 
in Hardy’s work....”17 と述べているように、エグドン・ヒースにも、ヒースク
ロッパー（“the small wild ponies known as heathcroppers” [57]）やうさぎ、鳥
や昆虫といった大小さまざまな多くの生き物たちが登場する。D・H・ロレ
ンス（D. H. Lawrence）も、“This is a constant revelation in Hardy’s novels: that 
there exists a great background, vital and vivid, which matters more than the people 






The strange amber-coloured butterﬂies which Egdon produced, and which 
were never seen elsewhere, quivered in the breath of his lips, alighted upon 
his bowed back, and sported with the glittering point of his hook as he 
ﬂourished it up and down. (244)
この情景は、詩 「八月の真夜中」（‘An August Midnight’）19 を彷彿させる。
この詩は、小さな虫たち（humblest）と「私」（‘I’）が “At this point of time, 
at this point in space” とあるように、同じ時と同じ空間を共有している光景を
歌ったものである。
　　　　　　　I
A shaded lamp and a waving blind,
And the beat of a clock from a distant ﬂoor:
On this scene enter − winged, horned, and spined −
A longlegs, a moth, and a dumbledore;
While ’mid my page there idly stands
A sleepy ﬂy, that rubs its hands...
　　　　　　　II
Thus meet we ﬁve, in this still place,
At this point of time, at this point in space,
− My guests besmear my new − penned line,
Or bang at the lamp and fall supine.
‘God’s humblest, they!’ I muse. Yet why?






















Heilman）は “The heart of the matter is the Clym-Eustacia relationship, and here is 
Hardy’s great strength.”20 と指摘しているように、クリムとユーステイシアは
次のように、素手で手をつないで歩くことを好み、その二人の姿は美しい絵




Clym took the hand which was already bared for him − it was a 
favourite way with them to walk bare hand in bare hand − and led her 

















 　In 1912 Hardy added the following footnote here:
 　The writer may state here that the original conception of the story did not 
design a marriage between Thomasin and Venn. He was to have retained his 
isolated and weird character to the last, and to have disappeared mysteriously 
from the heath, nobody knowing whither − Thomasin remaining a widow. But 
certain circumstances of serial publication led to a change of intent.
 　Readers can therefore choose between the endings, and those with an austere 
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artistic code can assume the more consistent conclusion to be the true one. 
(Thomas Hardy, The Return of the Native (London: Penguin, 1999), p.427.)
3 Raymond Chapman, The Language of Thomas Hardy (London: Macmillan 
Education Ltd, 1990), p.145.
4 Michael Irwin, Reading Hardy’s Landscapes (London: Macmillan, 2000), p.38.
5 Walter Allen, The English Novel, A Short Critical History (Harmondsworth: 
Penguin Books Ltd., 1958), p.250.
6 Norman Page, Thomas Hardy (London, Henley and Boston: Routledge & Kegan 
Paul Ltd., 1977), p.124. に “Old Mrs. Chundle’, probably written in the 1880s, 
but unpublished during Hardy’s lifetime” と記されている。
7 第 4 詩集 Satires of Circumstance Lyrics and Reveries, pp.392-393.
 なお、以下、詩の日本語の題名は、森松健介訳『トマス・ハーディ全詩
集Ⅰ　前期 4 集』『トマス・ハーディ全詩集Ⅱ　後期 4 集』（中央大学出
版部、1995）による。
8 Gaston Bachelard, La Flamme d’une Chandelle (Paris: Presses Universitaires de 
France, 1975), p.47.
9 Ibid. p.70.
10 Simon Gatrell, “Thomas Hardy and the Dance.” The Thomas Hardy Year Book 
No.5 (1975). James Stevens Cox, F.S.A. and Gregory Stevens Cox, M.A. eds. 
(Guernsey: Toucan Press, 1976), p.44.
11 『帰郷』には、スーザン・ナンサッチとフェアウェイが、かがり火の灰
の輪の中で踊る場面がある。“Mr Fairway’s arm, which had been ﬂung round 
her waist....” (33) という表現には、肢体を強調した官能性が暗示されて
いるといえる。『カスターブリッジの町長』（The Mayor of Casterbridge, 
1886）では、ファーフレー（Farfrae）とエリザベス = ジェイン（Elizabeth-
Jane）がダンスをする場面がある。ファーフレーがエリザベス = ジェイン
に、“the feeling” (108) で踊ることが大切だと語っているように、ダンス
とは心が身体を動かすものなのである。
12 Gaston Bachelard, op.cit. p.24.
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13 Ibid. p.58.
14 Richard Little Purdy and Michael Millgate eds. The Collected Letters of Thomas 
Hardy. Volume One 1840-1892 (Oxford: The Clarendon Press, 1978), p.59.
15 同書 p.53. によると、次のように、ハーディはクリム・ヨーブライトをもっ
とも重要な登場人物として取りあげている。
　Feb. 8. 78
 The order of importance of the characters is as follows.
 1 Clym Yeobright
 2 Eustacia
 3 Thomasin & the reddleman
 4 Wildeve
 5 Mrs Yeobright.
16 第 7 詩集 Human Shows Far Phantasies Songs, And Trifles, p.800.
 この詩は、ハーディの愛犬ウェセックスの視点で歌われている。
17 Michael Irwin, op.cit. p.25.
18 D. H. Lawrence, “Study of Thomas Hardy.” Selected Literary Criticism. (London: 
Heinemann, 1956), p.176.
19 第 2 詩集 Poems of the Past and the Present, pp.146-147.
20 Robert B. Heilman, “The Return: Centennial Obsevations.” The Novels of 
Thomas Hardy. ed. Anne Smith (London: Vision Press, 1979), p.71.
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＊ 本稿は、2008 年 8 月 29 日に大阪大学で開催されたテクスト研究学会第 8
回大会において口頭発表した内容を加筆訂正したものである。
